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A Comparative Analysis of English Textbooks 
Used in German and Japanese Secondary Education
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Abstract: Germany, one of the most successful countries in the 
EU, is also successful in English language education. This article 
analyses the English textbooks used in the Gymnasiums in Germa-
ny from the viewpoints of lesson topics, exercises, grammar, and 
vocabulary. It also compares German English textbooks with the 
Japanese English textbooks used in Japanese high schools. The 
article concludes that German English textbooks introduce more 
about the American life, provide more communicative exercises 
with a variety of instructions, take up rather basic English gram-
matical items with a particular emphasis on the past tense, and 
use a greater number of English word types and tokens. On the 
other hand, Japanese English textbooks introduce more about Ja-
pan, the countries where English is used as the second or foreign 
language, less number of exercises mainly focusing on reading, a 
smaller amount of English vocabulary, and more advanced lexi-
co-grammatical usages.
1. はじめに























本章では、ドイツと日本で用いられている英語の教科書『English G 21』シリーズ（A4  -  A6）


















る記述が異なる。『English G 21 A4』では教科書全体を通して、歴史や経済といった側面からア






ついて、Kachru（1990）による Inner Circle、Outer Circle、Expanding Circleの枠組みを用
いて詳細に分析したものが以下の表 1である。Inner Circleとは英語を母語とする国々、Outer 
CircleとはESL(English as a second language） 環境にある国々、Expanding CircleとはEFL
（English as a foreign language） 環境にある国々をさす。両教科書の単元数 （日本：各 10単元／
ドイツ：各 4 ~ 5単元）に違いがみられるものの、英語を母語とする国や人物を多く採用してい


































































CⅠ 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0
CⅡ 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0
CⅢ 4 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1
A  4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A  5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0


















表 2. 『English G 21』シリーズ（A4  -  A6）と『CROWN 』シリーズ（Ⅰ -  Ⅲ）題材内容のテーマ別分類
A 4 A 5 A 6 C I C II C III
地理歴史 5 2 0 1 1 1
若者文化 0 1 1 0 0 1
戦争・平和 0 0 0 1 1 1
環境 0 0 0 2 0 1
人権 0 0 1 2 3 2
自然科学 0 0 1 1 2 1
ICT 0 0 0 1 1 0













させ、それらを英語で表現できるようになることを目標としている。これに対し『English G 21 
A6』Unit3: Our one worldでは、エネルギーや自然科学に関する説明や文献の要約が掲載され
ており、さらに科学とは何かということや自然科学に関する用語の説明など、その題材の根本的
な情報も取り上げている。『CROWN Ⅱ』では、テーマに沿った題材の中で生徒一人ひとりがそ

































































表 3.  技能および種類別問題数の内訳
English G 21 CROWN
Skills A4 A5 A6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Writing  81  62  44  12   9   13
Speaking  42  47  49   0   0   0
Listening  14  17  23   0   0   3
Reading  76  61  46  11  14   30
Multiple skills 125 119 145  86  75   21
Others  53  30  38  11  10   10
QWI  79  21  30  12  13   31
Total 470 357 375 132 121 108
Note. QWI = Questions without instructions
表 4. 技能別特徴対照表






































                 is a Japanese musical 
instrument. It looks a little like            . 



















   
3. 4. コミュニケーション能力育成のための多様な指示表現
表 5. Communication verbs 対照表
技能 Commnication verbs（English G 21 A 4 - A6） Commnication verbs （CROWN I - III）
Writing
write, take notes, write down, make 
sentences, note down, shorten, rewrite, 
revise, outline, persuade, correct
using the key words and write a 
summary
Speaking ask, talk, discuss, present, say, paraphrase, recite, give speech, make appointments present
Listening listen, watch listen and answer
Reading read, skim, scan, find out, identify, choose the correct words, replace
choose the right answer, fill in the 
blank, read, translate, arrange
Unknown
explain, describe, report, add comments, 
compare, illustrate, tell, give reasons, 
suggest, add, exchange and check, share, 




think, imagine, consider, brainstorm,  
estimate, analyse, mediate, imitate, 
examine, speculate


















































　本章では、主にドイツの英語教科書『English G 21 』シリーズ（A4  -  A6）と日本の『CROWN』
シリーズ（Ⅰ- Ⅲ）とにおける文法事項の導入の仕方について比較し考察を行う。ドイツの英語教









 Eating without the help of gravity is a problem. 
 My hobby is watching stars.
 I like traveling alone.
 You don’t have to worry about hurting your back. 
『CROWN English Communication II』(p. 12)より




 “Cycling in a big city isn’t very healthy. 
                             　 But I like riding my bike in Central Park.”
   “I enjoy living in a big city. I can’t imagine living in the country.”
 Ryan is interested in learning about New York firefighters. 
 He’s excited about meeting some of them.
『English G 21 A4 』(p. 173 – p. 174)より
4. 2. 文法導入の特徴 ─ドイツの教科書『English G 21』シリーズ
　先ほど例に出したドイツの教科書の動名詞を扱った部分を見てみると、最初に使い方と形（the 
use and form）についての紹介があり、つぎに主語や目的語として使用されている動名詞 （the 
gerund as subject and object）、前置詞のあとに続く動名詞 （the gerund after prepositions）、














る（福田、1972）ため、『English G 21 A6』において現在完了形は“Talking about the past and 
the present”（p. 170）と説明され、日本のような「結果」「継続」「完了」といった用法の説明は
なされていない。
表 6. 『English G 21』シリーズ（A1 - A2）における「単純過去」と「現在完了形」の導入


























副詞（already, yet, just, everなど）
GF16 比較：過去形にしか使えない表現の提示
“Grandma, I’ve installed the chat software for you. You can chat with Mum 
now.”
“Thank you, Jo. When did you do it?”
“I installed it last night when you wre in bed.”　　　　　　　　　　　（p. 141）















































教科書名（レッスン総数） 総語数 異語数 頻度 ページ総数
English G 21 A4 (7) 24,639 2,602  9.47  65
English G 21 A5 (5) 18,718 2,684  6.97  59
English G 21 A6 (5) 22,658 3,330   6.8  65
合計 66,015 8,616 23.24 189
CROWN Ⅰ (13) 12,181 1,884  6.47 120
CROWN Ⅱ (13) 13,293 2,182  6.09 124
CROWN Ⅲ (13) 20,654 2,685  7.69 105




出させることが重要であるといわれている（Kachroo, 1962; Salling, 1959; Saragi, Nation, & 




がわかる（『English G 21』の約 70％程度）。とくに、『CROWN』シリーズの 3学年分の総語数
（46,128語）は『English G 21』シリーズの 2学年分の総語数（43,357語）とあまり大差はない。
『CROWN』シリーズの中でもっとも総語数や異語数が多い『CROWN Ⅲ』のLesson 10でさえも、
総語数が 2,077語、異語数が 575語である。このように、日本の教科書は『English G 21 A5』
































G 21』シリーズでは 142回、『CROWN』シリーズでは 144回登場している。それぞれの用法の
使用例とその頻度をまとめたのが以下の表である。
表 8. 各教科書シリーズにおけるmakeの各用例の使用例とその頻度
用法 使用例 登場した教科書 頻度
第 2文型 “Danny Boyle’s Oscar-winning movie has made famous”(p. 69) English G 21 A5 Unit 3   2
第 3文型 “she had to make a break”(p. 88) English G 21 A6 Unit 4  74
第 4文型 ― ―   0
第 5文型（形容詞） “I want to know what’s going to make you famous”(p. 117) English G 21 A4 Unit 6  29
第 5文型（動詞） “She made him end his call”(p. 92) English G 21 A5 Unit 4  32
第 5文型（名詞） “she works hard to make her business a success”(p. 47) English G 21 A5 Unit 2   5
第 2文型 ― ―   0
第 3文型 “you can make a difference”(p. 87) CROWN Ⅰ Lesson 6 107
第 4文型 ― ―   0
第 5文型（形容詞） “People sometimes make words short by leaving out”(p. 68) CROWN Ⅱ Lesson 5  18
第 5文型（動詞） “they make us feel good”(p. 148) CROWN Ⅰ Lesson 10  16
















の場合 feelおよび lookが共に 4回ずつ、形容詞の場合は famousが 5回、名詞の場合は success、
hell、celebrity、Indian、headがすべて 1回ずつ使用されている。『CROWN』シリーズでは第
5文型で用いられるmakeが動詞を従える場合には feelが 6回、形容詞の場合には strongerが
3回、名詞の場合はhomeおよび languageが共に 1回ずつ使用されている。しかし、両教科書
中でmakeと共に第 5文型で使用されている各品詞の語彙頻度はおおむね低く、1度しか使用さ
れていない語彙は、『English G 21』シリーズで、動詞が 22語中 17語、形容詞が 23語中 20語、
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